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Arrhythmia is a fatal disease caused by conduction abnormality. Establishing a system to measure arrhythmia 
is required. In this study, circular cardiomyocyte circuit was fabricated by Agarose Microchamber (AMC). Field 
potential of the network was measured by using Multi Electrode Array (MEA) system. We observed the 
formation process of the heterogeneous network of cardiomyocytes and non-cardiomyocytes by seeding cells 
in a chamber prepared in advance. As a result, two kinds of phenomena could be observed. One was that 
conduction propagated in two directions from the origin, and conduction collided on the opposite side. The other 
was that conduction was transmitted in one direction. In addition, the beating origin was appeared the part with 
a high proportion of non-cardiomyocytes. The electrical resistance of non-cardiomyocytes is higher than 
cardiomyocytes. We think electrical excitement was transmitted to one side and one was not transmitted to the 
other side. 
 













った in vitro モデルを構築することは困難であった。本





できる。そこで、本研究では AMC を Multi Electrode 
Array (MEA) チップ上に作製し、環状型の心筋細胞ネッ
トワークを再構成することで伝導の変化や異常を測定で





 コラーゲンを塗布した MEA チップ上にアガロースをコ
ートし、赤外線レーザーを用いてアガロースを融解する










た。得られた 1st ピークと次の 1st ピークの間隔を
Inter-Spike Interval (ISI)とし、電極間距離を得られた
1st ピークの時間差で割り伝導速度を算出した(Fig. 2)。 
 
Fig. 2 細胞外電位の測定と伝導速度の算出 
(a)MEA システムで得られる代表的な波形。(b)伝導速度







られたデータを解析すると、ISI は 1.24±0.02 s、伝導速度















Fig. 3 双方向性の伝導を示した心筋細胞ネットワーク 
(a)MEA チップ上の心筋細胞ネットワークの位相差顕微
鏡画像。Scale bar = 450 µm (b)細胞外電位の伝導経路。
矢印は伝導の方向を示す。 (c)MEA システムで測定した
細胞外電位。3 つの図は連続した波形を示す。 




て得られたデータを解析すると、ISI は 1.64±0.20 s、伝導












Fig. 4 一方向性の伝導を示した心筋細胞ネットワーク 
(a) MEA チップ上の心筋細胞ネットワークの位相差顕微
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